




A Change of Consciousness of Students by Piano Expression Learning
to Consider by Oneself




Various music ability is needed by a childminder to promote music activity of a child. In various mu-
sic ability, a piano skill gives music activity of a child big influence. A student aiming at a childminder
must do an experience to think about music expression to children. In this study, image drawing learning
was tried to raise music articulacy of a student. It was analyzed about transformation of consciousness of a
student for the music expression that occurred by learning. As a result of analysis, the effectiveness of
learning was clarified about the following points; the will that one wants to convey, objective realization of
an exercise, realization of independent expression, awareness about music ability for as a childminder.
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感じ・雰囲気 軽い，激しい，等 9 9
場面の変化 9 9
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演奏効果 意識 0 7
表3 演奏の工夫・表現に対する思考の変容
104 加藤 晴子・伊達 優子
譜例1









イ メ ー ジ……それでも歩いていこうとするが，突風が吹き荒れる。
演奏の工夫・表現……意志を強く持つ音で。
譜例4





イ メ ー ジ……暖かそうな暖炉は幻覚だった。
音楽的な特徴……場面始まりが，Gm（コード）の暗い響きが mf で始まる。pp へ向かう。
演奏の工夫・表現……暗い響きを大切に，悲しみを思い出すような音色で弾く。
譜例6






イ メ ー ジ……少し雲の切れ間から，太陽が少女を照らし出す。
音楽的な特徴……明るくなっていき，この曲で一番高い音が出てくる。
演奏の工夫・表現……明るくなっていく感じを，一番高い音に向かって段々と。
106 加藤 晴子・伊達 優子
譜例8




イ メ ー ジ……そして，また，少女の旅は続く。歩き続ける少女の後ろ姿…。
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